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ملخص

الشريعة واقعية مرنة قائمة عمى العدل واإلحسان في كل أصوليا وفروعيا ،ويتجمى ىذا العدل في

سائر أبواب التشريع ،من أىمو أبواب العمل واألموال الذي يعد عصب الحياة البشرية.

فقد شرعت ما يحفظ حقوق العامل وحقوق أرباب العمل ،وضبطت األجور والمستحقات لمطرفين.

والعااالم اليااوم يعاايش موجااات ماان التضااجم النقاادي نااتس عنااو إشااكاتت فااي سااداد اتسااتحقاقات ،نظا اًر

لتغير القيم وقوة الشراء  ...وفكرة ىذا البحث تتمحور حول تمحيص النظار الفقياي المتعماق بياذا اإلشاكال
في مسألة ربط األجور بالربط القياسي لمغالء والتضجم ،ويناقش ما يكتنفو مان الجطار والغارر وماا يوقعاو

من الحيف مالم يضبط بأدق القياسات من الجبراء العادول حينئاذ يمكان القاول بجاوازه ،وىكاذا مساألة ساداد
الديون وضح البحث السبيل المرضي شرعا في سدادىا وىو ردىا كما ىي بنااء عماى أصاول التشاريع فاي

ىذا الباب مع جواز المجوء إلى التحكيم في بعض المساائل؛ دفعاا لمظمام والضارر عان العاقادين ،ىاذه إطاللاة
جالصية عما احتواه البحث وناقشو.

Abstract
Sharia is a realistic and flexible basis based on justice and kindness in all its assets
and branches. This justice is reflected in the other sections of the legislation, the most
important of which are the doors of work and money, which is the nerve of human life.
It has begun to preserve the rights of the worker and the rights of employers and seized
wages and benefits to the parties.
The world today lives in waves of monetary inflation, resulting in problems in payment
of benefits due to changes in values and purchasing power. The idea of this research is to
examine the jurisprudential consideration of these forms in the matter of linking wages to
the standard linkage of prices and inflation and discusses the risks, It is permissible to resort
to arbitration in certain matters in order to promote injustice and harm to these two
contractors.

املقدمُ.

الحمد هلل والصالة والسالم عمى الرسول األمين وبعد،

ففي جضم ىذا التطور الذي نراه في عصرنا بشكل متسارع ،ازدادت العالقات البشرية والتواصل بين األمم والشعوب،
واتسعت العالقات السياسية والتجارية ،واتسعت من جية أجرى الحاجات البشرية  ...وازداد الطمب عمى السوق والسمع
واتستيالك ،وتزامن بال شك مع ازدياد سوق العمل ،وترتب عمى ىذا العديد من اتستحقاقات ليس منيا المادية فقط.
* أستاذ مشارك ،كمية الشريعة ،جامعة قطر.
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وفي األثناء ،ونتيجة لمرغبة اتستيالكية العارمة والطمب المتزايد عمى السمع ارتفعت األسعار ارتفاعات مجتمفة
منيا حادة ومنيا متدرجة .أدى إلى ضعف سعر العممة وتضجميا ،وكان لمعبة األمنية دور في ذلك.
ففي الصراعات والحروب يسحب الناس رؤوس أمواليم من السوق وتعز العممة والسمعة في الوقت نفسو ،فيؤدي إلى
تسارع حاد في تدىور الوضع اتقتصادي بركيزتيو السمعية والنقدية ،واتسع الفقر وتركزت الثروة بيد قمة قميمة جداً.
وفي ىذا الجضم نادى حقوقيون واقتصاديون بحمول ليذه العواصف المالية.

وكان من ضمن المشاكل التي طرحت عمى الطاولة مشكمة اتستحقاقات من األجور والديون حال تضجم العممة وتدىورىا،
وبحثت في مجمع الفقو اإلسالمي وأكثر أبحاثو اطمعت عمييا في مجمة المجمع.
وأحببت أن أدلي بدلوي في ىذه المسألة الميمة ،التي أتعبت المجامع وىيئات الفتوى ،ولم أطمع -حال كتابتي -عمى

بحث يجمع أشتات الموضوع من ناحيتيو الديون واألجور معا.

ورأيت بعد تناول ىذا الموضع قبل مدة ليست بالقصيرة من بعض الزوايا أن يعاد النظر فيو ،وأن أجمع أشتاتو في
بحث واحد من الناحية الفقيية ،وقربتو في ىذا البحث وأصمت لو ،وجمصت بعد المناقشات إلى ما أراه في المسألة.
ونظ اًر لتطور وسائل القياس اتقتصادي والطفرة التكنولوجية الممحوظة التي تؤثر في إعادة النظر ،أوصي ا ات بو

في نتائس الدراسة.

ميَجًُ البحح.

المنيس اتستقرائي التحميمي المقارن النقدي.

ٍدف البحح.

تأصيل فقيي تحميمي نقدي لقضية الديون واألجور حال تضجم العممة.

فرضًُ البحح.

إمكان إيجاد مجرج فقيي ت يجالف الشرع ليذه النازلة.

أٍنًُ البحح.

أىمية البحث في كونو يمس مسألة حياتية ميمة في الحقوق المالية ىي مسألة الديون وسدادىا حال التضجم؛ لما ليذه

المسألة من وجود شديد في الواقع جمق كثي ار من الجالفات والتساؤتت .وكذلك مسألة تدىور األجور لتدىور العممة ومدى
إمكان حميا برأي فقيي ت يجالف الشرع.

حدود البحح.

بحث من النظر الفقيي دون الجوض في الجانب اتقتصادي المتجصص ،إت ما لو تعمق يجدم البحث.

مشكلُ البحح.

نتس عن التضجم النقدي بروز المطالباات بتعديل األجور وربط الديون المستحقة حسب قياسات معينة ،وىذه أحدثت
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إشكاتت شرعية متعمقة بيذا كان تبد من الوقوف أماميا ودراستيا من حيث المشروعية من عدميا.
خطُ البحح :يحتوي عمى ثالثة مباحث ىي:
األول :التضجم النقدي :الماىية والحكم.

الثاني :األجور والتضجم.

الثالث :الديون وتغير قيمة العممة.
املبحح األول:

التضخه اليقدٍ :املاًٍُ واحلكه.
ت بد من بيان ما ىو التضجم النقدي؛ ألن الفقيو حين يقول كممتو في المسألة ت بد لو من معرفة الماىية وتصور الحقائق

المتصمة بيا ،وما واقعيا ،ومآتتيا ،وما حكميا حينئذ ،وما دليل ىذا الحكم ،وثبوتو ،وجية اتستدتل ،والجواب عن
المعارضة ،فيذه األمور تدور عمييا اتستنباطات الفقيية ،وما يتعمق بمسألتنا ىنا نبينو في مسائل:
المسألة األولى :ما ىو التضخم؟

أما لغة فجاء في المعجم الوسيط(( ... )5التضجم) (في اتقتصاد) زيادة النقود أو وسائل الدفع األجرى عمى حاجة

المعامالت (مس) ،ورمز مس معناه :أنو معنى مجمعي.

وأما في العرف اتقتصادي فمو مفاىيم منيا :أنو زيادة مطردة عامة في األسعار ،أو ىو التدىور في القوة الشرائية
لمعممة ،وضده اتنكماش وىو :تضجم السمع بمعنى :زيادة عرضيا ورجص سعرىا.

ثم مصطمح آجر ىو التعويم وىو :ترك العممة بال سعر ،بل بحسب العرض والطمب في السوق(ٕ).

المسألة الثانية :واقع التضخم.

التضخم نوعان(:)3

أحدىما :ما زاد فيو الطمب عمى السمعة مع قمتيا ،واطراد طمبيا وكونيا في الضرورات والحاجيات ،فيؤدي إلى غالء أسعارىا.

وىذا ىو التضجم الضار ،جاصة إن كان كثي ار ومستم ار ،ويسمى عند أىل اتصطالح التضجم الزاحف إن كان

الغالء باطراد وبطء ،وفي ىذه الحالة :إن دعمت الدولة سعر السمع بحيث تصل لممواطن بسعر مناسب فيو الذي يسمى
التضجم المكبوت.


فإن كان سريعا ،فيو التضجم الجطير ولو تقاسيم وأسماء أجرى تعرف من مظانيا.
وانما قيدناه بكونو في الضرورات والحاجيات؛ ألنو إن كان في غيرىا من الترفيييات ،فال يعد تضجما؛ ألن الطمب

عمييا غير مطرد.


أما إن كانت الضرورات والحاجيات متوافرة ،لكن سعرىا مرتفع ،فإن كان مع قمة دجل الفرد فيو تضجم ،أما مع

التقارب بين الدجل ،وتمبية تمك الحاجيات والضروريات فال يعد تضجما.
والثاني :ما زاد فيو الدجل وزاد فيو الشراء ،وىو تضجم نسبي.
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وعميو ،فالتضجم يمكن تعريفو :أنو زيادة مطردة عامة في سعر الضرورات والحاجيات والمتوسط من التحسينيات.
المسألة الثالثة :مسؤولية الدولة أمام التضخم.

وفرض عمى الدولة اتجاذ سياسة راشدة في الحفاظ عمى العممة؛

ٔ -ألن التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة(ٗ) ،ومنيا ما تعمق بعيش الجمق ،وضروراتيم وحاجياتيم وكل ما لو
تعمق بمصالح الحياة ،ومن أعظم ذلك حماية وحفظ العممة؛ لتعمق مصالح الناس بيا في مجتمف شؤون حياتيم.
ِ
َِّ
َّ
اما[النساء ،]٘ :فحرم
ٕ -لذلك أمر اهلل بحفظ المال ونيى عن تضييعوَ  :وََل تُ ْؤتُوا ُّ
السفَ َي َ
اء أ َْم َوالَ ُك ُم التي َج َع َل الم ُو َل ُك ْم ق َي ً
دفع المال إلى السفيو؛ ألدائو إلى إضاعتو واتالفو فيما ت يع ّد ،وفي معناه كل ما أدى إلى تيمكة المال؛ ألن عمة

النيي ىو الحفاظ عمى المال من تضييعو ،فيشمل ىذا طباعة زائدة لمعممة بال مصمحة راجحة؛ ألدائو إلى ضياع

قيمتيا ،وألنو يعود بالضرر عمى الجمق في كثير من ضرورات وحاجيات حياتيم.
ِ
ين[األنعام،]ٔٗٔ :
س ِرِف َ
س ِرفُوا إَِّن ُو ََل ُيح ُّب ا ْل ُم ْ
ٖ -وألن اهلل نيى عن اإلسراف والتبذير َ وََل تُ ْ
ان َب ْي َن َذلِ َك
س ِرفُوا َولَ ْم َي ْقتُُروا َو َك َ
وشرع التوسط في اإلنفاق َ والَِّذ َ
ين إِ َذا أَ ْنفَقُوا لَ ْم ُي ْ

ير[ اإلسراء.]ٕٙ :
َ وََل تَُب ِّذْر تَْبِذ ًا
اما[الفرقان .]ٙٚ :ومما ثبت
قَ َو ً

لدى أىل اتجتصاص بالسياسة المالية(٘)" :إن من أىم أسباب التضجم ىو الشره اتستيالكي ،وعدم ترشيد النفقات،

وىذا ىو السرف الذي حرمو اهلل فيجب عمى الدولة أن توجو الناس إلى الترشيد اتستيالكي ،وىذا ضمن واجباتيا،
الزَكاةَ وأَمروا ِبا ْلمعر ِ
اى ْم ِفي ْاأل َْر ِ
وف َوَن َي ْوا َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوِلمَّ ِو
اموا َّ
ين إِ ْن َم َّكَّن ُ
لعموم قولو تعالى :الَِّذ َ
َ ُْ
الصََلةَ َوآتَُوا َّ َ َ ُ
ض أَ َق ُ
ِ
ُم ِ
ور[الحس."]ٗٔ :
َعاق َب ُة ْاأل ُ

ٗ -ويجب عمييا أن تتجذ كل الوسائل التي تجدم حفظ اتستقرار المالي في سعر العممة؛ ألن الوسائل تأجذ أحكام المقاصد.
املبحح الجاىٌ:

األجـىر والتضخـه.
ت شك أن التضجم النقدي جاصة الشديد منو لو آثار عمى عقود المداينات والعقود طويمة األجل كاإلجارة الطويمة؛

لحدوث انجفاض في قيم المستحقات المالية التي كانت عند العقد ،فما مدى اعتبار ىذا التغير في النظر الفقيي؟ ت بد قبل

الكالم عمى المسألة أن نرجع إلى األصول الحاكمة في باب العمل وىو المعروف عند الفقياء باإلجارة ،وسنكتفي من ىذه

األصول بما لو عالقة بموضوعنا ،وىي:

أوَلً :اتتفاق عمى مقدار األجرة راجع إلى التراضي بين رب العمل والعمال ،سواء في ذلك األفراد أو المؤسسات ،أو الدولة؛
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم[النساء]ٕٜ :؛ فأحل أكل األموال في المعامالت بالتراضي ،فيشمل
لعموم قولو تعالى :إََِّل أ ْ
َن تَ ُك َ
كل عقد ومنو عقود اإليجارات.
ثانياً :يجب في تحديد األجور العدل؛ لعموم قولو تعالى :إِ َّن المَّ َو َيأ ُْمُر ِباْل َع ْد ِل َواإلحسان[النحل ،]ٜٓ :ويحرم استغالل حاجة
األجير فيعطى عوضا ت يكافئ ما يقوم بو عرفا ،وىذا األجر ىو عوض مقابل عمل وت يجوز في العوض الغبن الفاحش؛
ألنو من الظمم .والشريعة تحرم الظمم قطعاً.

ومعرفة كونو غبنا فاحشا بالعرف وضبطو ،أن ينقصو نقصا ت يتسامح الناس فيو ،كالعيب في السمعة ،أو الغبن في

قيمتيا بما ت يتغابن بمثمو عرفا كما سنذكره عن العمماء بعد قميل.
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والغبن الفاحش ظمم باتفاق وىو منيي عنو ،قال ابن العربي :إن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا؛ إذ

ىو من باب الجداع المحرم شرعا في كل ممة .لكن اليسير منو ت يمكن اتحتراز منو ألحد فمضى في البيوع؛ إذ لو حكمنا

برده ما نفذ بيع أبدا؛ ألنو ت يجمو منو ،حتى إذا كان كثي ار أمكن اتحتراز منو وجب الرد بو.
والفرق بين القميل والكثير أصل في الشريعة معموم(.)ٙ

وقد ضبط العمماء الغبن الفاحش في العقود بأنو ما ت يتسامح الناس في مثمو عرفا ،وليم تفصيالت في ذلك.

ٔ -ذىب الحنفية إلى أن الغبن الفاحش مات يمكن تقويمو ،أما ما يمكن تقويمو فيو من اليسير( ،)ٚوليم قول آجر في تحديد
ذلك ،وىو أن الغبن في العقارات جمس القيمة ،وفي الحيوانات العشر ،وفي العروض نصف العشر.

ىذا كمو فيما ت ليس لو سعر معموم ،أما ما كان لو سعر معموم فالغبن فيو حرام ولو فمسا كالمواد الثابتة في سعرىا
المعمومة(.)ٛ

ٕ -وضبط غير الحنفية من فقياء الشافعية ،والمالكية ،والحنابمة المسألة بالعرف( ،)ٜإت أن المالكية والحنابمة في قول
جعموا العرف ما زاد عمى الثمث(ٓٔ).

ثالثاً :وقد ضبطنا مقدار الراتب العادل لمموظف في مواضع من كتاب المقدمة في فقو العصر ،والضبط راجع إلى أن يكون
الراتب كافيا بتوسط؛ لتوفير الضروريات والحاجيات والمتوسط من التحسينيات التي تحفظ بيا المكارم(ٔٔ).

رابعاً :في حال التضجم في العممة وتدىور قوتيا الشرائية ،فعمى الدولة إعادة النظر في سياسة الرواتب ،بحيث تكفل
الحد الوسط من أمور الحياة الثالث ،أو األدنى عند عدم استطاعة الدولة.
وىل ىذا واجب؟ عندي أنو واجب عمييا؛ ألن دفع الضرر عن الشعب من مواطنين وقاطنين واجب ،ومعموم أن التضجم

الجطير في سعر العممة يؤدي بالضرورة إلى مفاسد بالغة عمى الجمق ،من تفشي الفقر والبطالة ،والركود اتقتصادي ،وىذا

يؤثر سمبا عمى كل القطاعات التعميمية والصحية ،والصناعية ،بل حتى السياسية؛ ألن الدولة التي تعاني من تدىور
اقتصادىا ،ت تتحكم كثي ار بقرارىا بل يمكن أن ترتين لدولة الييمنة المالية .فيذه حمقات تتبع كل واحدة أجتيا ،فإذا
عولجت من أول األمر دفعت.

خامساً :من مشيور فروع ىذه المسألة ما قالو بعضيم من ربط األجور بالسمع ،فتزيد األجور كمما زادت أسعار السمع.
اشتراط معمومية األجرة.

من المعموم في الشرع أنو يجب تحديد أجرة األجير بأجرة معمومة ،ويبطل عقد اإلجارة مع الجيل باألجرة.

قال فقياء الحنفية" :ىي بيع منفعة معمومة بأجر معموم"(ٕٔ).

وعند المالكية :بيع منافع معمومة بعوض معموم مع جروج فاسدىا ،أو اإلجارة تطمق عمى منافع من يعقل واألكثرية

عمى منافع من ت يعقل(ٖٔ).

وقال الشافعية :عقد عمى منفعة مقصودة معمومة قابمة لمبذل واإلباحة بعوض معموم.

فجرج بمنفعة العين وبمقصودة التافو وبمعمومة القراض ،والجعالة عمى عمل مجيول وبقابمة لما ذكر منفعة البضع،

وبعوض ىبة المنافع والوصية بيا ،والشركة واإلعارة وبمعموم المساقاة ،والجعالة عمى عمل معموم بعوض مجيول كالحس
بالرزق ،ودتلة الكافر لنا بجارية منيا" أ.ىا(ٗٔ).

وفي فقو الحنابمة" :ىي بيع المنافع المعمومة بثمن معموم"(٘ٔ).

قال ابن قدامة :يشترط في عوض اإلجارة كونو معموما .ت نعمم في ذلك جالفا؛ ألنو عوض في عقد معاوضة ،فوجب
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فوجب أن يكون معموما ،كالثمن في البيع ،وقد روي عن النبي  أنو قال« :من استأجر أجيرا ،فميعممو أجره» ،ويع ّد العمم
بالرؤية أو بالصفة كالبيع سواء .فإن كان العوض معموما بالمشاىدة دون القدر ،كالصبرة ،احتمل وجيين ،أشبييما الجواز؛
ألنو عوض معموم يجوز بو البيع ،فجازت بو اإلجارة ،كما لو عمم قدره .والثاني :ت يجوز؛ ألنو قد ينفسخ العقد بعد تمف

الصبرة ،فال يدري بكم يرجع ،فاشترط معرفة قدره كعوض المسمم فيو .واألول أولى(.)ٔٙ

وكالمو -رحمو اهلل -يفيدنا في موضوعنا؛ ألن من شاىد الصبرة دون معرفة قدرىا فقد عرف األجر من جية وجيل

قدره من جية ،وىكذا الربط في األجور فيو معمومية من جية وجيالة من جية ،فإذا اغتفر ىذا يغتفر؛ ذلك ألنو في معناه.
أنواع األجرة(.)57

قد تكون األجرة بالمثميات ،أو العينيات من غير المثمي ،أو بالمنافع ،أو بالنقود.



أما األجرة بالمثميات وىي كل ما يكال ويوزن كالبر ،والشعير ،والسكر ،والزيت وغيرىا ،فيي جائزة بشرط بيان



أما إن كان األجرة بالمعين من العينيات غير المثميات فال شك في جوازه؛ ألن تعيينو يرفع جيالتو ،فإن لم يعين

مقدارىا وزنا أو كيال بحسبيا ،وبيان كل ما ىو معتبر عرفا في تحديد السمعة.
ووصف بما يرفع جيالتو صحت.



وىكذا األجرة مقابل منفعة معينة ،كما فعل موسى في إجارتو ثماني حجس مقابل الزواج.

واذا كانت األجرة بالنقود وجب بيان عددىا ،ومن أي عممة ىي.

والجالصة ،أن شرط صحة األجرة ىو معموميتيا بما يرفع جيالتيا.
ربط األجور بتغير القيم.
المعنى :ىو ربط الدجل النقدي الذي يحصل عميو العامل بالدجل الحقيقي الذي يعرف بأنو كمية السمع والجدمات التي
يمكن الحصول عمييا من إنفاق ذلك الدجل النقدي المعين(.)ٔٛ

وبطريقة أوضح ،فيو تغيير الدين أو اتلتزام المالي كاألجور عند اتستحقاق ،بحسب ارتفاع غالء المعيشة ،ويضبط

ذلك بمؤشر قياسي لتكاليف المعيشة(.)ٜٔ
الخَلف:

وتحصيل مسألة الربط القياسي لألجور أو الديون ،أن األنظار تعددت في حكميا عمى أقوال:

)5

فذىب قوم إلى الجواز(.)21



أن تمك الزيادة التي تعطى في األجور عند حصول التضجم ليست زيادة حقيقية ،بل ىي رد لنفس المال المفقود بسبب

واستدلوا:

التضجم.
وىذا متعقب بأن ىذه الحجة لو صحت تغتفر األمر في الربا؛ ألن مدعيو يزعم تعويضا مقابل ما لوت القرض تستثمر

وعاد بالربح فيكون الربا تعويض عما فات.

وىذه القياسات والمقاتت والدعاوى معارضة لمنصوص في تحريم الربا.
ولو كان ليا اعتبار تعتبرىا الشرع ىناك ،فمما أىدرىا عمم أنيا باطمة ،فالتعمق بيا ىنا تعمق بما ألغاه الشرع وأبطمو.
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)2

وذىب آخرون إلى المنع(.)25



بأن الربط القياسي يتضمن غر ار فاحشا؛ ألن العاقدين ت يعممان ما يؤول إليو األجر ،والغرر الفاحش مبطل لمعقد.



أن القول بو مؤد إلى الجيالة باألجرة في اإلجارة وذلك مبطل لمعقد ألن من أركان اإلجارة معمومية األجرة ،فإن

واستدلوا:

جيمت بطمت كما تقدم.


أكل الربا تحت مسمى الربط القياسي حتى قال القري :بل إني أقول :إنو ت معنى لمقول بحرمة الفائدة إذا قمنا بجواز

)3

وفصل آخرون فقالوا بجواز الربط لألجور َل لمديون(.)23

الربط القياسي؛ ألن تحريميا ت يعدو أن يكون لغواً(ٕٕ).

وحجتيم في ذلك أن ربط األجور بالقيم نوع من العدل والشريعة أمرت بو ،فالعامل واألجير واجب إيفاؤه بالعدل؛

ِ َّ
ْمُر ِبا ْل َع ْد ِل َواإلحسان[النحل ،]ٜٓ :أما الديون فال يجوز؛ ألنو عين الربا المنيي عنو شرعا.
لعموم قولو تعالى :إ َّن الم َو َيأ ُ
والسبب الذي أدى إلى ىذا اتجتالف ،ىو التعارض في النظر والترجيح عند كل فريق ،فاألولون تمسكوا بحديث نيى
عن بيع الغرر(ٕٗ) ،وىذا من الغرر كما قدمنا وىو غرر فاحش.

وألن شرط الزيادة في الدين ىو عين الربا ،وما ىذه إت زيادة عمى الديون في حال اإلقراض ،أو زيادة عمى ما ثبت في
الذمة من الراتب لمعامل آجر كل شير وىذا دين كذلك.

(ٕ٘)

ومن ذىب إلى الجواز قاسيا عمى قول أبي يوسف اآلتي في انقطاع الفموس أو كسادىا ،أنو يرجع فيو إلى القيمة

.

وت يجفى أن اتستدتل في مواطن النزاع إما ىو بالكتاب ،والسنن ،واتجماع ،والقياس الصحيح ،وما دلت عميو

قواعد الشريعة وأصوليا ومقاصدىا ،أما الجالف وحكايتو فميس دليال وت حجة عند أحد.
مع أن مسألة أبي يوسف حال كساد النقود أي إبطاليا من الدولة أو حدوث انقطاع ليا من السوق ،وأما حال تغير

النقد بالغالء والرجص فنقل غير واحد إجماع أىل المذىب عمى عدم اعتبار ذلك(.)ٕٙ
تحقيق المقام ومناقشة األدلة وبيان الراجح.

األجرة يجب أن تكون معمومة كما تقدم نقمو.

واألجرة التي ىي محل البحث :مبمغ معين يعطى لمعامل قابل لمزيادة إذا زادت أسعار السمع ،ففي حال تضجم العممة

وزيادة األسعار العام يزيد الراتب بحسب ذلك وفق عممية حسابية معمومة .ىذه ىي صورة المسألة.

أما حكميا فنقول :العقود المالية قائمة عمى اشتراط الرضى من العاقدين ،وتحريم الربا ،والميسر والغرر الفاحش ،وحل

المعقا ا اود عميو ،وعدم ترتب الضرر عمى العقد ،وىذه ىي األصول الستة التي عرفناىا بالتتبع لنصوص الشرع ومعانييا ا اا
ومقصوداتيا.

وعقد اإلجارة ىذا في ىذه الصورة اجتل فيو التراضي بين العاقدين؛ إذ الشركات تأبى ربط األجور بتغير األسعار ،وشرط

صحة العقد التراضي جاصة وقد أثبت فشمو(.)ٕٚ

فإن الضرر عمى الشركات والمؤسسات وأصحاب األعمال واقع؛ لعدم ثبات األجور وزيادتيا باطراد متواز مع اطراد

األسعار.

كما أنو متضرر من جية أجرى؛ فإن عممو ونشاطو التجاري مرتبط بالسوق ،وىذه الشركات تحتاج لشراء احتياجاتيا

اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 575

7

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 1, Art. 7

التضخه اليقدٍ وأثره علِ األجىر والديىٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من السمع والمواد الجام التي ىي أصل نشاطيا ،وكذلك المواد المصاحبة التشغيمية كالنفط ،ومواد الطاقة ،وتكاليف
الصيانة ،وغير ذلك.
وكل ىذه األمور ت بد من أجذىا باتعتبار؛ ألن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان ،وجاءت الشريعة؛ لدفع الض ا ارر عن

الجميع ،فال ضرر وت ضرار ،ومن قواعدىا ت يزال الضرر بالضرر( .)ٕٛلذلك:


فربط قياس األجور بالسمع فيو ضرر عمى أصحاب األعمال ،والشركات ،وأرباب العمل(.)ٕٜ
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم[النساء:
واشتمل العقد عمى عدم التراضي من الطرفين ،وىو مشروط بالنص :إََِّل أ ْ
َن تَ ُك َ
 ،]ٕٜألن الشركات ت ترضى بيذا العقد.



كما أنو مشتمل عمى الغرر الفاحش في األجرة؛ ألن الربط بقيمة سمعة معينة قد ترتفع وقد تنجفض ىو عين الجيالة



والغرر الممنوع.


ثم إن ىذا الربط غير قائم عمى العدل؛ ألنو في حال رجص تمك السمعة ت تربط بيا األجور ىبوطا.

الحكم فيما لو حصل التراضي بين الطرفين عمى الربط.
أما في حال اتتفاق عمى الربط بين العاقدين ،فقد يقول قائل ما المانع منو؟؛ ألن المانع إذا زال عاد الحكم بعدم المنع.
وىذا مسمم لو كان المانع واحد فقط ىو التراضي عمى العقد ىنا ،أما لو تعددت الموانع فال ،كذلك الموانع منقسمة إلى:
النوع األول :ما ىو منصوص عميو فيذا ت يتجاوز ولو بالتراضي؛ لذلك تبطل العقود الربوية ولو تراضى الطرفان ،وىكذا

عقود الميسر ،وما حرم عينو كالجمر والجنزير ،فيذه الموانع ت ترتفع بالتراضي؛ ألنيا ظمم محض وضرر محض ،والشريعة
تحرم الظمم والضرر.
النوع الثاني :ما كان المانع فيو ىو عدم التراضي فقط ت لشيء آجر ،فيذا يجوز إنفاذ العقد بالتراضي.
ومسألتنا ىذه ت يرتفع المنع فييا بمجرد التراضي بين الجية وعماليا؛ لتعمقو بموانع أجرى من الغرر الفاحش والجيالة.
ومما يؤيد المنع أن األجرة حينما تكون بألف مثال وحصل تضجم حاد ،فإنيا تتضاعف بحسب سعر السمع ،وىذا

ىو الربا المحرم؛ ألن األجور والرواتب عوض مستحق لمعامل في ذمة الشركة أو الجية المشغمة تدفع آجر كل شير فيي
دين ،وشرط الزيادة فيو ىو الربا الصراح.
تعقيبات:

يمكن التعقب عمى بعض ما سبق :بأن دعوى الغرر والجيالة ممنوعة؛ ألنيا ليست من الفاحشة الممنوعة ،بدليل

عدم أدائيا إلى النزاع والجصومة بين العاقدين.
ومقصود الشرع من منع الغرر ىو دفع الظمم عن العاقدين ،ولما حصل الرضا من الطرفين وعدم حصول الجصومة،
تبين أن العقد لم يشتمل عمى الغرر الممنوع باتفاق.

وتبين من جية أجرى ،عدم حصول ظمم عمى أحد طرفي العقد.

بيان ىذا أن معايير الحساب لممؤشر القياسي إذا قام بيا مصدر من جية محايدة كالدولة وبإشراف من الجبراء المجتصين
العدول .مع مراعاة العدل ودفع الضرر عن سائر األطراف.
فإن ىذا يغمب عميو التقدير المنضبط ،وت يمزم التحديد الدقيق بل التقديري؛ ألن بق ااء ىامش ت ضرر فيو وت ضرار
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قد يزيد وقد ينقص ،قد يميل إلى ىذا الجانب تارة أو اآلجر تارة ،أمر جائز ونستدل عميو:


بعموم ت ضرر وت ضرار ،وىذه كمية شرعية قاطعة وىذا المعيار إذا حصل بما قدمنا من الشروط محقق لذلك.



قياساً عمى التسامح فيما يتغابن الناس في مثمو.



كما أنو محقق لمعدل واإلحسان بما في وسع المكمف والتكميف قائم عمى الوسع.

وقد تقدم ،وىو قياس صحيح من نوع عدم الفارق.

ط ْعتُ ْم[التغابن ،]ٔٙ :سددوا وقاربوا(ٖٓ).
استَ َ
فَاتَّقُوا المَّ َو َما ْ
وعميو ،فإن القول بما ذىب إليو المجمع من الجواز في ق ارره اآلتي ىو األقرب ،وفيو:

الربط القياسي لألجور واإلجارات:
أ-

تأكيد العمل بقرار مجمس المجمع رقم ٘ )ٛ/ٙ( ٚالفقرة :أوتً بجواز الربط القياسي لألجور تبعاً لمتغير في مستوى األسعار.

ب -يجوز في اإليجارات الطويمة لألعيان تحديد مقدار األجرة عن الفترة األولى واتتفاق في عقد اإلجارة عمى ربط أجرة
الفترات الالحقة بمؤشر معين ،شريطة أن تصير األجرة معمومة المقدار عند بدء كل فترة.
املبحح الجالح:

الديىٌ وتضخه العنلُ.
أحل اهلل المداينة وأنزل فييا بيانا شافيا في كتابو ،وكان الناس يتداينون أنواع األموال ،وفي ىذا العصر وظيور
النقود الورقية ظيرت نوازل مستجدة تتعمق بيا ،منيا ما ليا تعمق بالديون ومنيا ما ليس لو تعمق.
ونقصد بالديون ما يعم القرض وغيره.
وسندرس ىنا النوع األول من ىذه المسائل ،وينتظم الكالم عنيا في مطالب نفتتحيا بالكالم عن انحصار إصدار العممة

بالدولة؛ حفظا لألموال ،ورعاية لمحقوق ،ودفعا لمفساد واتجتالل في دفع الديون واتستحقاقات ،فنقول:

املطلب األول :مً يصدر العنلُ املعاصرَ.
ت يحق ألحد إصدار العممة النقدية إت الدولة؛ ألنيا راعية لمصالح األمة ،وكيمة عنيا في النظر المصمحي ،وىذا من
أكبر المصالح؛ ألن تولي غيرىا ذلك مؤد إلى الفساد في السوق والتالعب بالحقوق ،وىذا محرم؛ لعموم قولو تعالىَ :وََل تُ ْف ِس ُدوا
ِ
ِ
ِفي ْاأل َْر ِ
اد[البقرة.]ٕٓ٘ :
سَ
ض َب ْع َد إِ ْ
ص ََلح َيا[األعراف ،]٘ٙ :وقولو تعالىَ  :والمَّ ُو ََل ُيح ُّب ا ْلفَ َ
ين إِ َذا ا ْكتَالُوا َعمَى َّ
الن ِ
ون[المطففين.]ٕ ،ٔ :
ستَ ْوفُ َ
ين * الَِّذ َ
ولقولو تعالىَ  :وْي ٌل لِ ْم ُمطَفِّ ِف َ
اس َي ْ
وىذا تحريم شديد لمعب بالمعايير في األوزان والكيل ،والتالعب بالعممة فيو ىذا المعنى؛ ألنيا معيار لألثمان وميزان
لمقيم؛ وألن فيو ضرر عمى أموال الناس والضرر محرم في الشرع؛ إذ الشرع قائم عمى ت ضرر وت ضرار؛ وألنو باب من الجداع
والغش وىو محرم.

وأجرج ابن عبد البر بسند صحيح عن ابن المسيب أنو كان يقول" :قطع الذىب والورق من الفساد في األرض".
قال أبو عمر :كرىو مالك والميث ،وقات فيو بقول سعيد بن المسيب.
وقال أبو حنيفة والشافعي :كل ما في كسره ضرر لم أقسمو فإن رضيا بكسره قسمتو بينيما.
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ِ ِِ
وقال مجاىد :إن معنى الفساد في قولو تعالى :وَك َ ِ
ون ِفي ْاأل َْر ِ
ض َوََل
س َع ُة َرْى ٍط ُي ْف ِس ُد َ
ان في ا ْل َمدي َنة ت ْ
َ
 ،]ٗٛقال :كانوا يقرضون الدراىم.

ون[النمل:
صِم ُح َ
ُي ْ

َن َن ْف َع َل ِفي
وذىب زيد بن أسمم ومالك إلى أن قولو تعالى :قَالُوا َيا ُ
آب ُ
اؤَنا أ َْو أ ْ
َصََلتُ َك تَأ ُْمُر َك أ ْ
َن َنتُْر َك َما َي ْعُب ُد َ
ش َع ْي ُب أ َ
ِ
ش ُ َِّ
يد[ىود.]ٛٚ :
يم َّ
أ َْم َوالِ َنا َما َن َ
الر ِش ُ
اء إن َك َألَ ْن َت ا ْل َحم ُ
قال :كان ذلك قطع الدراىم والدنانير.

ب
وروى ابن القاسم وابن وىب وأشيب عن مالك أنو سئل عن قطع الدنانير والدراىم ،فق أر قولو تعالى :قَالُوا َيا ُ
ش َع ْي ُ
ِ
ش ُ َِّ
يد[ىود.]ٛٚ :
َن َن ْف َع َل ِفي أ َْم َوالِ َنا َما َن َ
آب ُ
اؤَنا أ َْو أ ْ
ْم ُر َك أ ْ
يم ا َّلر ِش ُ
َن َنتُْر َك َما َي ْع ُب ُد َ
أ َ
َصََل تُ َك تَأ ُ
اء إن َك َألَ ْن َت ا ْل َحم ُ
قال مالك :وىو من الفساد في األرض وفيو العقوبة من السمطان لمن قدر عميو ،وىو قول الميث وىو المنقول عن أحمد
-وقد سئل عن كسر الدراىم ،-فقال" :ىو عندي من الفساد في األرض"(ٖٔ).

وأما العقوبة التي نص عمييا مالك ،فيي تعزيرية راجعة إلى تقدير السمطان ،وقد بالغ ابن الزبير فقطع يد فاعميا،

كما روى أنو حين قدم مكة وجد رجال يقرض الدراىم فقطع يده(ٕٖ)؛ لذلك لم يرتضو األئمة ،فقال أحمد" :كانت الدراىم تؤجذ

برؤوسيا بغير وزن فعده سارقا ،وقال :ىذا إفراط في التعزير  ...وحكى الواقدي" :إن أبان بن عثمان كان عمى المدينة فعاقب من
قطع الدراىم ثالثين سوطا".

وىذا محمول عمى أنو دس المقطوعة مع الثقال فيكون تدليسا ،فيكون أبان مصيبا في ىذا القدر من التعزير؛ وألن ىذا

إدجال النقص عمى المال فيو سفو إذا كان لغير حاجة(ٖٖ) ،وىكذا حكم من ضرب العممة بغير إذن الدولة.

قال الزركشي :ضرب الدراىم بغير إذن اإلمام أو عمى غير عياره يقتضي التعزير(ٖٗ) ،وكالميم ىذا كان في قطع العممة

من الدينار والدرىم ،أو كسرىا كميا ،أو جزئيا؛ ألنو إن كان كميا إتالف لممال وضرر بالجمق حتى كره أحمد أجذ الدراىم

أو الدنانير وصياغتيا لمزينة(ٖ٘) ،وان كان جزئيا فيو تطفيف وسرقة وجداع فالعممة المكسرة ناقصة وزناً ،فيشتري بو كيال من

طعام أو سمعة من السمع تامة والعممة ناقصة؛ ففيو أكل أموال الناس بالباطل وتطفيف عمى الجمق ،وليذا أفتوا بتحريميا.

أما من كره الكسر كراىة تنزيو كما في رواية عن أحمد ،أو أجازىا عند الحاجة كالشافعي ،أو أجازىا مطمقا كأبي حنيفة

فنظروا إلى مجرد التراضي بين الناس؛ ألن عممة الذىب والفضة يتم بيا التبادل بالعدد عند أقوام وعند آجرين وزناً(.)ٖٙ

وأما العممة الورقية اليوم ،فال تجري فييا مسألة الكسر؛ ألن قيمتيا معنوية ت ذاتية كالدرىم والدينار ،وعميو فيي

إما أن تكون رسمية بإصدار الدولة وىذه ىي التي ت يتعامل إت بيا ،واما أن تكون مزورة طبعت من عصابات تجريبية،

فيذا ت قيمة ليا أصال ت ذاتية وت معنوية ،فكانت من أكل أموال الناس بالباطل.

ويجب عمى الدولة أن تنزل بيم ما يردعيم من العقوبات ،ويجري في ىذا ما تقدم عن الميث ،وسعيد ،ومالك ،وأىل

المدينة ،وأحمد أنو تزوير العممة فساد في األرض ،من باب أولى.

وت يجري ىنا جالف من جالف؛ إذ إن جالفيم كان في العممة الذىبية والفضية وىي قيمية بذاتيا ،وانما يؤثر كسرىا

في البجس والتطفيف ،وضربيا دون إذن الدولة مفض إلى الفوضى في السوق وكسر طاعة اإلمام.
أما في العممة الورقية اليوم ،فال يقول بيذا أحد من أىل اتسالم.
املطلب الجاىٌ :واجب الدولُ حال تغًريٍا العنلُ.

ت بد من القول :إنو إذا ألغت الدولة العممة بأجرى وأبطمت التعامل باألولى ،فواج اب عمييا حفظ أموال الناس ورعاية
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مصالحيم؛ إذ إبطال العممة إتالف ألموال الناس ،وىذا يمزم فيو الضمان؛ ألن أموال الناس مضمونة يحرم التعدي عمييا.
وت يجمو األمر حينئذ أن تبطل الدولة العممة وتبدليا بأجرى دون نظر إلى ما أدى إليو من إتالف لما في أيدي الناس،

ش ِ
اء
ين[البقرةَ  .]ٜٔٓ :وَي ْن َيى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
فيذا عدوان محرم وبغي وىو محرم بالنصَ  :وََل تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن المَّ َو ََل ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْعتَِد َ
َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي[النحل.]ٜٓ :
وىذان عمومان يشمالن تحريم كل عدوان وبغي ،ومنو إبطال العممة دون الشرط المذكور؛ ألنو إتالف ألموال الناس.

أما إن التزمت الدولة تعويض ما أتمفتو من مال في أيدييم بالعممة الجديدة ،جاز ليا ذلك حينئذ أعني تبديل العممة بأجرى

مع اشتراط أن يكون ذلك وفق دراسات دقيقة مجتصة ،ومشاورة ألىل الجبرة ،حتى يترجح تحصيل المصمحة.
املطلب الجالح :اآلثار املرتبُ علِ تغًري العنلُ.

ويترتب عمى تغيير العممة مسائل ذكرىا الفقياء في ما يعرف بكساد النقود ،وحاصميا أنيم اجتمفوا في حكم اتستحقاقات
المالية من الديون اآلجمة التجارية أو القرض والميور والنفقات ،وليذه المسألة ثالث صور(:)ٖٚ
الصورة األولى :أن تمنع الدولة التداول بالعممة ولمعمماء مذاىب في ىذه.
ٔ -فمذىب الحنفية فيو جالف ،فمو انعدمت أو بطمت الفموس أو الدراىم غالبة الغش ،فيبطل البيع عند أبي حنيفة ،ويعيده
إن كان قائماً ،وان لم يكن قائما فعميو رد المثل أو القيمة ،أما صاحباه فاتفقا عمى القيمة(.)ٖٛ

ٕ -واتفق المالكية والشافعية عمى أن الرجوع بالمثل ت بالقيمة.

جاء في مجتصر جميل وشرحو لعميش" :وان بطمت فموس فالمثل ،أو عدمت الفموس أو الدنانير أو الدراىم بعد ترتبيا
في ذمة شجص ببيع أو قرض من بمد المتعاقدين ،وان وجدت في غيرىا ،فالقيمة واجبة عمى من ترتبت عميو مما تجدد
التعامل بو ،معتبرة وقت اجتماع اتستحقاق(.)ٖٜ
فموسا أو دراىم أو باع بيا ،ثم أبطميا السمطان ،فميس لو إت مثل فموسو أو دراىمو
قال الشافعي في "األم"" :ومن سمف ً
التي سمف أو باع بيا"(ٓٗ).
ٖ -أما الحنابمة فقالوا :يرجع إلى القيمة وىو ما ذىب إليو صاحبا أبي حنيفة.
جاء في الشرح الكبير( :فصل) فإن تعيب أو تغير لم يجب قبولو؛ ألن عميو في قبولو ضر ار؛ ألنو دون حقو ،فأشبو ما
لو نقص وكذلك إن كان القرض فموسا أو مكسرة فحرميا السمطان وتركت المعاممة بيا؛ ألنو كالعيب فال يمزمو قبوليا ويكون
لو قيمتيا وقت القرض سواء كانت باقية أو استيمكيا ،نص عميو أحمد في الدراىم المكسرة فقال :يقوميا كم تساوي يوم أجذىا
ثم يعطيو ،وسواء نقصت قيمتيا قميال أو كثي ار ،وذكر أبو بكر في التنبيو :أنو يكون لو قيمتيا وقت فسدت وتركت المعاممة بيا؛
ألنو كان يمزمو رد مثميا مادامت نافعة فإذا فسدا انتقل إلى قيمتيا حينئذ كما لو عدم المثل(ٔٗ).
الصورة الثانية :انعدام العممة من السوق.
أما إذا عدمت العممة من السوق فيرجع إلى القيمة باتفاق بين المذاىب عمى اجتالف في وقت تقدير القيمة ،إت أن أبا
حنيفة لو التفصيل السابق في اإلبطال(ٕٗ).
اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 575
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الصورة الثالثة :تغير القيمة وحكم الديون.

أما إن غال الثمن أو رجص وىو ما يسمى عندنا بالتضجم ،فكالم الفقياء راجع إلى ثالثة آراء:

ٔ -فعند أكثر فقياء المذاىب األربعة ت عبرة بو بل يرد المثل(ٖٗ).

ٕ -جالف أبو يوسف فقال :يرجع إلى القيمة وعميو الفتوى عندىم(ٗٗ).
ٖ -وثم قول ثالث لمرىوني :وىو إذا كان التغير فاحشا رد القيمة وات فال.
وظاىر كالم غير واحد من أىل المذىب وصريح كالم آجرين ،منيم أن الجالف السابق محمو إذا قطع التعامل بالسكة

القديمة جممة ،وأما إذا تغيرت بزيادة أو نقص فال وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب ،قمت :وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم

يكثر ذلك جدا حتى يصير القابض ليا كالقابض لمال كبير منفعة فيو؛ لوجود العمة التي عمل بيا المجالف ،واهلل أعمم(٘ٗ).
التوفيق بين كَلم الفقياء المختمف.

ىذه المسألة كثيرة الفروع والنقول والجالف ،حتى أن الناظر يظن اضطرابا.

لكن بعد تتبع وتأمل لنصوص القوم من مجتمف المذاىب ،تبين أن إبطال العممة إن كانت من الذىب أو الفض ا اة

الصحيحين ،فدفع اتستحقاقات السابقة تكون منيا عند الجميع؛ ألنيا مثمية بالعد أو الوزن.

وألن إبطال اإلمام لمتعامل بيا ت يؤثر في ماليتيا؛ ألنيا نقد بالجمقة ،وانما جالف الحنفية والحنابمة في الفموس

والدراىم والدنانير الغالب عمييا الغش فقالوا بالقيمة()ٗٙ؛ ألن ماليتيا ليس من جمقتيا ولكن بجعل اإلمام أو تعارف الناس،
فإذا ألغيت بطمت ثمنيتيا فيرجع إلى القيمة.

()ٗٚ

وأما الشافعية والمالكية فأطمقوا القول :إنو ليس لو إت ما ثبت عميو سابقا حتى لو أبطميا اإلمام

.

والذي يظير لي ،أن ىذا الجالف راجع إلى تحقيق المناط وىو تنزيل العمل عمى الوقائع كما ىو معموم في األصول ،وىذا

التنزيل لو عالقة بظروف الواقعات الزمنية ،فتجتمف من زمن آلجر؛ ألن إبطال اإلمام ليذه العممة ليس كإبطال الدولة العممة
في عصرنا؛ إذ إن الناس في كثير من البمدان يتعارفون عمى التعامل بيا حتى بعد اإلبطال.

بجالف الواقع في عصرنا فالدولة لو ألغت التعامل بالعممة ،فإنيا تبطل ماليتيا فو ار؛ ألن قيمتيا معنوية ت ذاتية،

فيتعذر التعامل بيا في أي مكان داجل الدولة أو جارجيا.

ليذا ،فالقول الذي ت مناص عنو في زمننا أن الدولة لو أبطمت العممة ،فإن جميع اتستحقاقات المالية السابقة تقوم

مباشرة بما يعادليا من العممة الجديدة.

ٔ -ألنا لو قمنا :يدفع األولى ولو ألغيت لكان قد أكل مال الغير دون عوض ،قال تعالىَ  :وََل تَأْ ُكمُوا أ َْم َوالَ ُك ْم َب ْي َن ُك ْم
ِبا ْلب ِ
اط ِل[البقرة ،]ٔٛٛ :والغاء العممة إبطال ليا ،فيو أكل بالباطل.
َ
ٕ -وألن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وليس ىذا من العدل وت من اإلحسان بل ىو من الجور ،واذا لم تقوم الدولة العممة القديمة
أمام الجديدة ،فيجتار عدلين يحكمان بالتقدير والتعديل.

وقد أمر اهلل بالحكم بالتعديل بنظر حكمين في حكم المتمفات مما ت مثل لو بالمطابقة كيال أو وزناً ،فقالَ  :و َم ْن
النعِم ي ْح ُكم ِب ِو َذوا ع ْد ٍل ِم ْن ُكم َى ْديا بالِغَ ا ْل َكعب ِة أَو َكفَّارةٌ طَعام مس ِ
قَتَمَ ُو ِم ْن ُكم متَع ِّم ًدا فَج َز ِ
ِ َّ
ين أ َْو َع ْد ُل
اك َ
ْ ً َ
َ َ
َْ ْ َ َ ُ َ َ
َ ٌ
ْ ُ َ
اء مثْ ُل َما قَتَ َل م َن َ َ ُ
ِ ِ
اما[المائدة.]ٜ٘ :
َذل َك ص َي ً
وأقام الشرع عشرين درىما مقام شاتين في الزكوات(.)ٗٛ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضل بً عبد اهلل

وقوم الصحابة فجاء :أرى مدا من ىذه يعدل مدين( ،)ٜٗومنيا تعديل األروش والديات ،ومنيا إناء بدل اإلناء وطعام

بدل طعام(ٓ٘) ،ومنيا حديث المصراة(ٔ٘)؛ فالقول بالتعديل في ىذه لو أصول من القرآن والسنن وباهلل التوفيق.
حكم اَلشتراط السابق والَلحق في رد الديون.

وأما مسألة سداد الديون عند تغير العممة؛ فالنظر في اتشتراط فييا إما:



مرافق حال عقد الدين.



واما تحق عند السداد.

فأما األول :وىو المرافق لمعقد فيو اشتراط رد الدين بقيمة سمعة معينة أو بقيمة عممة معينة في يوم السداد ،فالظاىر أنو ت
بأس بو(ٕ٘).

واألسمم منو أن يجعميا دينا بذىب أو عممة مأمونة ويدجل في ذمتو في مجمس العقد بتمك العممة ،فمن أقرض شجصا

مئة ألف لاير ،وقال لو قيمتيا اليوم بالدوتر بعشرة ألف فعميك عشرة آتف دوتر ،ثم تفرقا عمى ذلك لزمو؛ ألنيما شرطاً
صحيحاً والشروط الصحيحة المعتبرة التي ت تجالف الشرع يمزم اإليفاء بيا.

لكن ،لو شرط أن ترد لو بقيمتيا الشرائية ،فباطل لمجيالة والغرر الشديد؛ ألن القيمة الشرائية غير منضبطة.

والثاني :وىو اتشتراط الالحق في حال تضجم العممة وتدىور قيمتيا الفاحش ،الدين واجب سداده في شريعة اإلسالم ،ويحرم

المماطمة فيو ،وتجب النظرة لمعسر بالنص ،وسداده بمثمو ،ىو المسطور في الذكر الحكيم فمم يممكو الشرع إت أرس مالو،
ون[البقرة.]ٕٜٚ :
ون َوََل تُ ْ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ََل تَ ْ
ظمَ ُم َ
ظِم ُم َ
قال تعالىَ  :وِا ْن تُْبتُ ْم َفمَ ُك ْم ُرُء ُ
فمن زاد عمى رأس مالو فقد أجذ ما ليس لو ،ودجل في كبيرة من الموبقات ىي الربا ،وقد أنزل اهلل أحكام الديون في

كتابو وابتدأ بتحريم الربا فيو ،وفصل ذلك في أطول اآليات ،فمن كان عميو دين حال فواجب عميو رده ،إت إن أعسر فينظر
إلى ميسرة.

أما القادر عمى الرد المماطل فيو ظالم يحل عرضو وعقوبتو كما في النص(ٖ٘) ،وما يتعمق بمسألتنا ىذه ىو :في حال

التضجم ،بمعنى تدىور سعر العممة وانييار قوتيا في شراء الضروريات والحاجيات ،إما تضجما حادا فاحشا ،أو نسبيا.

فمن عميو دين من النقود أو التزام مالي ،وحل أجل ردىا ،وطالبو صاحب الدين أن يرد دينو كما كان بقيمتو قبل تدىور العممة.

وانما قمنا وطالبو صاحب الدين؛ ألنو إن لم يطالبو برده بقيمتو قبل تدىورىا فال يجب عميو ،بل الواجب ىو رد

الدين بحسب ما نوضح فيما يأتي:

ٔ -إن كان الدين نقودا رد دينو عددا أو وزنا من الذىب ،أو الفضة ،أو الورقيات المعاصرة.

ٕ -أو يردىا بالكيل أو الوزن في المثميات من بر ،وسكر ،وزيت ،ونحو ذلك مما يكال ويوزن.

ٖ -أو يردىا بمثميا تقدي ار وتحديدا وىذا في قرض الحيوان ،فمن أقرض غنما أو بق ار أو إبال ،رد مثميا تحديداً بالعدد وتقدي اًر
بالمثل(ٗ٘).

لذلك ،قضى اهلل -سبحانوِ  :-مثْ ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم[المائدة ]ٜ٘ :في جزاء الصيد ،وىذا وارد عمى من حصر من
َ
الفقياء المثيميات في كل ما يكال أو يوزن.
وليس الواجب عمى المدين غير ما ذكرنا باتفاق العمماء ،سواء ارتفع سعرىا أم نقص بارت أم كسدت.

قال ابن حزم( :والربا ت يجوز في البيع ،والسمم ،إت في ستة أشياء فقط :في التمر والقمح ،والشعير ،والممح ،والذىب
اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 577
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والفضة ،وىو في القرض في كل شيء فال يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل وت أكثر وت من نوع آجر أصالً ،لكن مثل ما

أقرضت في نوعو ومقدراه عمى ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا ىذا فأعني عن إعادتو ،وىذا إجماع مقطوع بو)(٘٘).

قال ابن تيمية" :ت يجب في القرض إت رد المثل بال زيادة" ،والدراىم ت تقصد عينيا فإعادة المقترض نظيرىا كما
يعيد المضارب نظيرىا وىو رأس المال ،وليذا سمى قرضا وليذا لم يستحق المقرض إت نظير مالو ،وليس لو أن يتشرط
الزيادة عميو في جميع األموال باتفاق العمماء ،والمقرض يستحق مثل قرضو في صفتو(.)٘ٙ
خَلصة الصور التي توضح كيفية الرد لمديون حسب القواعد الشرعية(.)57

األولى :إن كان الدين بالذىب أو الفضة ،فيذا ت حق ألحد في طمب زيادة عمى قدر الدين فيو عين الربا؛ ألن الذىب يرد
بالذىب وزنا بوزن وكذا الفضة.

الثانية :أن يطالبو برد الذىب محل الفضة أو العكس ،فيذا إن كان بالتراضي فال بأس؛ ألنيا مصارفة في الذمة وسيأتي

بيان حكميا في الصرف.

الثالثة :أن يكون الدين في المثميات المكيمة والموزونة ،فيرد مثميا كيال أو وزناً؛ ألن ىذا ما في ذمتو من حق ،وت ينظر
إلى رجصيا أو غالئيا؛ ألنيا مقصودة اتنتفاع بذاتيا ،فيي إن رجصت أو غمت فمنفعتيا المقصودة منيا واحدة.

الرابعة :إن كان في المثميات تحديدا بالعد وتقدي ار بالمثل ،كالحيوان من بيائم الحيوان ،فيحرم طمب زيادة في العدد عمى ما
في الذمة من الدين ،فإن كان اقترض شاة رد شاة ت شاتين ،إت إن كان حين استسمف ذلك التزم من نفسو أن يرد شاتين،

ت أن يشرط عميو صاحب الدين.

وعمى ىذا يجرج حديث أنو  يستسمف البكر باتثنين.

عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنيما ،-أن رسول اهلل  أمره أن يجيز جيشا ،فنفدت اإلبل« ،فأمرني رسول اهلل

 أن آجذ من قالئص الصدقة ،فكنت آجذ البعير بالبعيرين» ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمم ولم يجرجاه"(.)٘ٛ

واشترى ابن عمر راحمة بأربعة أبعرة مضمونة عميو ،يوفييا صاحبيا بالربذة ،وقال ابن عباس« :قد يكون البعير جي ار

من البعيرين» واشترى رافع بن جديس بعي ار ببعيرين فأعطاه أحدىما ،وقال« :آتيك باآلجر غدا رىوا إن شاء اهلل» وقال ابن
المسيب" :ت ربا في الحيوان :البعير بالبعيرين ،والشاة بالشاتين إلى أجل" وقال ابن سيرين« :ت بأس بعير ببعيرين نسيئة»(.)ٜ٘

وكما ترى فإن من ذكرنا من األئمة لم ير أصال الربا في الحيوان لمحديث السابق :والذي نراه :أن أصل الربا ىو كل

زيادة نقد بمثمو أو مثمي تحديدا بأكثر منو ،أو مثمي تقدي ار بأكثر منو عددا أو صفة أو قيمي وشرط رد أكثر منو.

فقولنا :كل زيادة في نقد بمثمو شمل كل أنواع النقود من ذىب أو فضة أوما يقوم مقاميا من العمالت ،وانما قمنا بمثمو؛

ألن النقد بغيره فيو تفاضل.

وقولنا :أو مثمي تحديدا ىو كل مكيل أو موزون.
وقولنا :أو مثمي تقدي ار ىو باب الحيوان.

وقولنا :أو قيمي ىو كل ما يتعذر فيو المثل ت كيال ،وت وزناً ،وت عدا ،وت ذرعا ،ويتعذر فيو المثل تقدي ار وصفة.

فمن أقرض شجصا سيارتو أو حاسوبو ليرد المثل فيو بيع بآجل ،وكذا لو شرط عميو رد سيارتين مثال فيو بيع؛ ألن

ىذه األمور مما ت تضبط إت بالتقويم في ساعتيا.

أما كون ىذا البيع قد يتطرق إليو الفساد لمغرر فيي مسألة أجرى ،وىذه القاعدة مطردة في الديون في كل ما يمكن
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أن يدجل دينا في الذمة.
فالذي أراه أن الحديث بأجذ بعير ببعيرين دليل عمى حالة البيع ت القرض ،ولذلك عبر بقولو أن :آجذ ولم يقل أستسمف
أو أقترض ،والحاصل أن المثميات يجري فييا الربا في القرض والبيع وىي المذكورة في حديث الربويات الشيير.
ويمحق بيا ما في معناىا وانما يجري فييا الربا قرضا وبيعا لمنصوص فييا ،وىكذا الحيوان؛ ألنو مثمي تقديرا ،ويبقى

ىذا محل نظر.

الخامسة :أما القيميات فكل قرض فييا ىو بيع فيما أراه لتعذر؛ كونو قرضا؛ لذلك من اقترض ثوبا بثوب إلى أجل أو بثوبين
جاز؛ ألنو بيع؛ وانما لم يجر الربا فييا؛ ألنيا ليس فييا نص وتىي قريبة من معنى المنصوص.

وعمى ما تقدم نقول :من استدان مبمغا من العممة الورقية اليوم ،فيجري عميو أصول أحكام القرض المتقدمة مما يجص
النقود ،فكيف تمحق بالذىب والفضة في أحكاميا؛ ألنيا في معناىا في قياميا مقاميا ،في البيع والشراء والتداول وثما ا ان
المدفوعات وسداد الديون والميور واألروش ،ثم يقال إذا حصل ليا تضجم فترد بحسب قيمتيا قبل حصول التدىور في قوتيا
ولو كان أضعافاً!

ىذا جمل مؤد إلى نقض العمة أو كسرىا كما ىو معموم عند أىل األصول ،وىو أن توجد العمة وت يوجد الحكم(ٓ)ٙ؛

فينا وجدت العمة وىي كونيا نقودا قائمة مقام الذىب والفضة ،ولم يوجد حكميا وىو حرمة الزيادة عمييا في الديون عند
من قال بيذا.
وقد اختمف أصحاب ىذا القول(ٔ:)ٙ

فمنيم من زعم أنيا ترد بالقيمة كما كانت ،ثم اجتمفوا ىل قيمتيا بما كان يساوييا من السمع ،بمعنى بما كان يمكن

أن يشترى بيا من السمع.
ومنيم من قال :بل ينظر إلى قيمتيا مقابل الذىب والفضة قبل التضجم.
ومنيم من قال :ترد بقيمتيا من العممة الصعبة.
وكل ىذا األقوال غير صحيحة؛ ألنيا:


نقضت عمة جريان الربا فييا إلحاقا بالذىب والفضة.



وردىا إلى السمع غير منضبط بحال.



ألنيا لو كانت السمع مرتفعة الثمن يوم أن اقترض النقود ،وىي اليوم منجفضة بسبب من األسباب.

فال معنى لتقويميا بالسمع؛ ألنو يصير تقويميا بما كان يشترى بيا من السمع ظمم فادح؛ ألن السمع اليوم رجيصة

يمكن أن نشتري نفس الكمية التي كنا نشترييا سابقا قبل التضجم بيذه العممة حال تضجميا.
وان كانت يوم اتقتراض رجيصة وىي اليوم مرتفعة الثمن تعذر الضبط بيا؛ ألن غالءىا قد يكون ت عالقة لو بتضجم
العممة ،بل كون السمعة في غير موسميا التي تكثر فيو مثالً.


وألن ىذا األمر غير منضبط ألبتة؛ ألن سمة السمع مجتمفة من حاجيات وضروريات وتحسينيات ،وتجتمف من مكان

إلى آجر ،ومن شجص إلى آجر.
فدعوى إجراج المتوسط متيافتة مضطربة بين اتقتصاديين أنفسيم ،فضال عن القائمين بو من الفقياء.


ثم لو اجتمف الدائن والمدين في التقويم بأي سمعة ،أو سمة السمع المعتبرة فال سبيل إلى الترجي اح بقول أحدىما؛ ألن
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كل طرف ينظر إلى األحظ لو ،ولو أجحف بالغير.


فمو قيل ينظر إلى عدلين جبيرين في ىذا لمتقويم ،فالجواب أنو حينئذ صمح ،وىو غير ممزم لمطرفين ،إت بالتراضي،



بل ىذا ىو عين ما نزل القرآن فيو من الربا.

أو قضاء حاكم.

فإن المشركين كانوا يرابون ،ويضاعفون بعمة في معنى ىذه؛ ألنيم حينما يرابون يضعون في حسبانيم أن ىذا القرض،

أو الدين لو منافع فأتت بالتأجير ،وتعويض ذلك يكون بالربا(ٕ.)ٙ

أما من قال بردىا بقيمتيا ذىبا أو فضة فيقال ىل التقدير يوم القرض ،أم يوم بدأ التضجم نسبيا؛ ألن التضجم النسبي

ت يعتبر في رد الدين بقيمتو عند الجميع حتى عند القائمين بالرد.

وعميو ،فيذا التضجم النسبي ممحق بالعدم ،فمماذا ت نقدر قيمة الدين بالذىب حينئذ؟ وىنا يقال :لو فرضنا أن قيمة الذىب

يوم القرض منجفضة ،ويوم التضجم النسبي منجفضة أكثر ،فمماذا ت نقدرىا بأجفض سعر وصمت إليو؟

وت يقال إن التقدير ىو بيوم القرض فقط؛ ألنا نقول ت فرق بين يوم القرض ويوم حصل التضجم النسبي؛ ألنو غير

معتبر عند الجميع بل يمحق بالعدم ،وىكذا يظير التباين واتضطراب الكثير.

لذلك ،فالواجب الشرعي ىو دفع الدين كما ىو عدا أو كيال أو وزنا ،وأن التقويم بالسمع وغيرىا طريق إلى الربا المحرم؛

ألن من اقترض ألفا قبل عشرة أعوام نمزمو بدفع مئة ألف؛ نظ ار ألن األلف كانت قيمتو الشرائية تعادل مئة ألف.
وما قدمناه لك ىو األصل الشرعي وعميو فتاوى المجمع اآلتية.

ثم أصحاب القول المجالف ت يرونو في حالة العكس وىي ما تسمى باتنكماش في سعر النقود وىي عكس التضجم،

بحيث تكون قوتيا الشرائية مضاعفة والسمع رجيصة ،فمو طالب المدين بأن ت يدفع إت ما كان يساوي قيمة السمع يوم القرض؛
ألن العممة اليوم مرتفعة في قوتيا الشرائية ،فيل يجاب لو طمبو ،وما الفرق.

وقد حصل ىذا واقعا في بعض الدول التي كانت عممتيا ىابطة فقامت بإصالحات اقتصادية حتى قويت العممة أضعافا

مضاعفة ،فمو كان قبل عشر سنوات اقترض عشرة آتف ليرة تركية ،وكانت قيمتيا ت تذكر ،ثم قويت بعد عشر سنوات
حتى أصبحت العشرة تساوي مئات اآلتف سابقا.

وثم أمر آجر ىو من لو دين عاد إليو بعد سنين ،فإنو يزكيو بقيمتو يوم الزكاة ت بما كان عميو يوم القرض قبل سنين،

فمو قيل الزكاة حق هلل ،والدين حق لمعباد قائم عمى المشاحة ،رد ىذا بأن الزكاة حق لمفقير ،ولكن يمكن في حاتت معينة
دراستيا والعمل عمى مبدأ التحكيم ،إن كان فيو ذلك مصمحة ظاىرة لمطرفين درءاً لفتنة.
الديون واألجور حال التضخم في رأي المجمع.

قرار المجمع الفقيي بشأن التضجم وتغير قيمة العممة.
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد جاتم النبيين ،وعمى آلو وصحبو أجمعين.

قرار رقم ،)52/9( 555 :بشأن موضوع التضخم وتغير قيمة العممة.

إن مجمس مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورتو الثانية عشرة بالرياض في

المممكة العربية السعودية ،من ٕ٘ جمادى اآلجرة ٕٔٗٔىا  ٔ -رجب ٕٔٗٔىا الموافق ٖٕ –  ٕٛأيمول (سبتمبر) ٕٓٓٓم.
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بعد اطالعو عمى البيان الجتامي لمندوة الفقيية اتقتصادية لدراسة قضايا التضجم (بحمقاتيا الثالث بجدة ،وكواتلمبور،

والمنامة) وتوصياتيا ،ومقترحاتيا ،وبعد استماعو إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وجبرائو
وعدد من الفقياء.

قرر ما يأتي:

أوَلً :تأكيد العمل بالقرار السابق رقم ٕٗ(ٗ )٘/ونصو“ :العبرة في وفاء الديون الثابتة بعممة ما ،ىي بالمثل وليس بالقيمة؛ ألن
الديون تقضي بأمثاليا ،فال يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ،أيا كان مصدرىا بمستوى األسعار”.

ثانياً :يمكن في حالة توقع التضجم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العممة المتوقع ىبوطيا ،وذلك بأن يعقد الدين

بما يأتي:
أ.

الذىب أو الفضة.

ب .سمعة مثمية.
ج.

سمة من السمع المثمية.

ه.

سمة عمالت.

د.

عممة أجرى أكثر ثباتا.

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع بو الدين؛ ألنو ت يثبت في ذمة المقترض إت ما قبضو

فعال ،وتجتمف ىذه الحاتت عن الحالة الممنوعة التي يحدد فييا العاقدان الدين اآلجل بعممة ما مع اشتراط الوفاء بعممة
أجرى (الربط بتمك العممة) أو بسمة عمالت ،وقد صدر في منع ىذه الصورة قرار المجمع رقم ٘ )ٛ/ٙ(ٚرابعاً.

ثالثاً :ت يجوز شرعاً اتتفاق عند إبرام العقد عمى ربط الديون اآلجمة بشيء مما يأتي:
أ.

الربط بعممة حسابية.

ب .الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.
ج.

الربط بالذىب أو الفضة.

ه.

الربط بمعدل نمو الناتس القومي.

ز.

الربط بسعر الفائدة.

د.

و.

ح.

الربط بسعر سمعة معينة.
الربط بعممة أجرى.

الربط بمعدل أسعار سمة من السمع.

وذلك لما يترتب عمى ىذا الربط من غرر كثير وجيالة فاحشة ،بحيث ت يعرف كل طرف ما لو وما عميو ،فيجتل

شرط المعمومية المطموب لصحة العقود .واذا كانت ىذه األشياء المربوط بيا تنحو منحى التصاعد ،فإنو يترتب عمى ذلك
عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطمب أداؤه ،ومشروط في العقد فيو ربا.

رابعاً :الربط القياسي لألجور واإليجا ارت:

أ.

تأكيد العمل بقرار مجمس المجمع رقم ٘ )ٛ/ٙ(ٚالفقرة :أوتً بجواز الربط القياسي لألجور تبعاً لمتغير في مستوى األسعار.

ب .يجوز في اإليجا ارت الطويمة لألعيان تحديد مقدار األجرة عن الفترة األولى واتتفاق في عقد اإلجارة عمى ربط أجرة
الفترات الالحقة بمؤشر معين ،شريطة أن تصير األجرة معمومة المقدار عند بدء كل فترة.
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ويوصي المجمع بما يأتي:
ٔ)

بما أن أىم أسباب التضجم ىو الزيادة في كمية النقود التي تصدرىا الجيات النقدية المجتصة ألسباب متعددة معروفة،
ندعو تمك الجيات العمل الجاد عمى إزالة ىذا السبب من أسباب التضجم الذي يضر المجتمع ضر اًر كبي اًر ،وتجنب
التمويل بالتضجم سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية .وفي الوقت نفسو ننصح الشعوب اإلسالمية

باتلتزام الكامل بالقيم اإلسالمية في اتستيالك؛ لتبتعد مجتمعاتنا اإلسالمية عن أشكال التبذير والترف واإلسراف
التي ىي من النماذج السموكية المولدة لمتضجم.
ٕ)

زيادة التعاون اتقتصادي بين البمدان اإلسالمية وبجاصة في ميدان التجارة الجارجية ،والعمل عمى إحالل مصنوعات

ٖ)

إج ارء دراسات عمى مستوى البنوك اإلسالمية؛ لتحديد آثار التضجم عمى موجوداتيا واقتراح الوسائل المناسبة؛ لحمايتيا

تمك البالد محل مستورداتيا من البمدان الصناعية .والعمل عمى تقوية مركزىا التفاوضي والتنافسي تجاه البمدان الصناعية.

وحماية المودعين والمستثمرين لدييا من آثار التضجم .وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاىرة التضجم
عمى مستوى المؤسسات المالية اإلسالمية.

ٗ)

إجراء د ارسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل واتستثمار اإلسالمي عمى التضجم ،وما لو من تأثيرات ممكنة

٘)

دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العممة بالذىب كأسموب؛ لتجنب التضجم.

)ٙ

عمى الحكم الشرعي.

إدراكاً لكون تنمية اإلنتاج وزيادة الطاقة اإلنتاجية المستعممة فعال من أىم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضجم
في األجل المتوسط والطويل ،فإنو ينبغي العمل عمى زيادة اإلنتاج وتحسينو في البالد اإلسالمية ،وذلك عن طريق
وضع الجطط واتجاذ اإلجراءات التي تشجع عمى اترتفاع بمستوى كل من اتدجار واتستثمار ،حتى يمكن تحقيق
تنمية مستمرة.

)ٚ

دعوة حكومات الدول اإلسالمية لمعمل عمى توازن ميزانياتيا العامة (بما فييا جميع الميزانيات العادية واإلنمائية والمستقمة
التي تعتمد عمى الموارد المالية العامة في تمويميا) ،وذلك باتلتزام بتقميل النفقات وترشيدىا وفق اإلطار اإلسالمي.

واذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع ىو اتلتزام بأدوات التمويل اإلسالمية القائمة عمى المشاركات
والمبايعات واإليجارات .ويجب اتمتناع عن اتقتراض الربوي ،سواء من المصارف والمؤسسات المالية ،أم عن طريق
.ٛ

إصدار سندات الدين.

مراعاة الضوابط الشرعية عند استجدام أدوات السياسة المالية ،سواء منيا ما يتعمق بالتغيير في اإليرادات العامة،
أم بالتغيير في اإلنفاق العام ،وذلك بتأسيس تمك السياسات عمى مبادئ العدالة والمصمحة العامة لممجتمع ،ورعاية

الفقراء ،وتحميل عبء اإليراد العام لألفراد حسب قدراتيم المالية المتمثمة في الدجل والثروة معا.
.ٜ

ضرورة استجدام جميع األدوات المقبولة شرعاً لمسياستين المالية والنقدية ووسائل اإلقناع والسياسات اتقتصادية

واإلدارية األجرى؛ لمعمل عمى تجميص المجتمعات اإلسالمية من أضرار التضجم ،بحيث تيدف تمك السياسات؛
لتجفيض معدل التضجم إلى أدنى حد ممكن.

ٓٔ .وضع الضمانات الالزمة تستقالل قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية ،والتزامو بتحقيق ىدف اتستقرار
النقدي ومحاربة التضجم ،ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسمطات اتقتصادية والمالية؛ من أجل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضل بً عبد اهلل

تحقيق أىداف التنمية اتقتصادية واتستقرار اتقتصادي والنقدي ،والقضاء عمى البطالة.
ٔٔ .دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى اتقتصادية المستيدفة منيا ،والنظر في إمكانية
تحويميا إلى القطاع الجاص ،واجضاعيا لعوامل السوق وفق المنيس اإلسالمي؛ لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة
اإلنتاجية وتقميل األعباء المالية عن الميزانية ،مما يسيم في تجفيف التضجم.

ٕٔ .دعوة المسممين أفراداً وحكومات إلى التزام نظام الشرع اإلسالمي ،ومبادئو اتقتصادية والتربوية واألجالقية واتجتماعية.
مجمة المجمع (العدد الثاني عشر ج ٗ ،ص ٓٔ ،والعدد الجامس ج ٖ ،ص .)ٜٔٙٓ

اخلامتُ.

أىم نتائج البحث.



من أسباب التضجم زيادة اإلنفاق اتستيالكي وارتفاع الطمب عمى السمع ،مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنيا ومن ثم انجفاض
القوة الشرائية لمعممة.



التضجم الحاد والفاحش ىو المقصود بالنظر فيو وىو ما يترتب عميو النظر الفقيي في ربط األجور والديون.



الشريعة منعت الغبن الفاحش وىو ما ت يتسامح فيو عادة في عرف السوق ،وعميو فال يتسامح في الغبن الفاحش في
أجور اليد العاممة؛ ألنو من الظمم.




الدولة مسؤولة عن حماية العممة والحفاظ عمييا واصدارىا ،وت تصدرىا إت لمصمحة راجحة.

توصمنا إلى جواز الربط بشرط إمكان الضبط الدقيق والعادل لطرفي العقد وات فال يجوز؛ لما فيو من الغرر والظمم

ألرباب األعمال.


ترد الديون في حال التضجم كما ىي ويمكن المجوء إلى الصمح والتحكيم في حاتت معينة .عمى تفاصيل في ىذا ناتس
عن بتتبع قاعدة الشرع في رد الديون.



أوصي بإعادة النظر المجمعي في مسألة الربط القياسي؛ نظ ار لمتطور التكنولوجي في القياس الذي ينعكس عمى دقة
أكثر تؤثر في إصدار حكم عمى المسألة ومن جية النظر في التجارب وجدواىا في ىذا الباب.

اهلىامش.
(ٔ) المعجم الوسيط .)ٖ٘ٙ/ٔ( ،وفي معجم المغة العربية المعاصرة (ٕ.)ٖٔ٘ٔ/

(ٕ) موسوعة المصطمحات المستخدمة في الجمارك والمحسبة والتجارة ،إصدار قسم األبحاث منتدى األعمال الفمسطيني،
بريطانيا ،صٖ .ٜويوسف محمد حسن ،قاموس المصطمحات اَلقتصادية ،حرف التاء ،ص٘ٔ .متوافر  Pdfبموقع https:

.//www.alkutubcafe.com/book/YBpgFy.html

(ٖ) السالوس ،عمي ،التضخم والكساد في ميزان الفقو اإلسَلمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،الصادرة عن مجمع الفقو اإلسالمي
بجدة ،ع ،ٜجٕ ،صٔٔٗ .وحماد ،نزيو ،تغيرات النقود واألحكام المتعمقة بيا في الفقو اإلسَلمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي،
الصادرة عن مجمع الفقو اإلسالمي بجدة ،عٖ ،ص.ٔٙٚٛ

(ٗ) الزركشي ،محمد بن عبد اهلل بن بيادر (ت ٜٗٚىا) ،المنثور في القواعد الفقيية ،و ازرة األوقاف الكويتية.)ٖٜٓ /ٔ( ،
اجمللُ األردىًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 583
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(٘) السالوس ،عمي ،التضخم والكساد في ميزان الفقو اإلسَلمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،ع ،ٜجٕ ،صٔٔٗ .وحماد نزيو

تغيرات النقود واألحكام المتعمقة بيا في الفقو اإلسَلمي لمدكتور ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،عٖ ،ص .ٔٙٚٛينظر http:
//www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/296.htm

( )ٙابن العربي ،أحكام القرآن ،دار الفكر.ٔٛٓٗ/ٗ ،

( )ٚالزيمعي ،عثمان بن عمي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي.

( )ٛابن نجيم ،زين الدين بن إبراىيم المصري ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي .ٜٔٙ /ٚ ،والزيمعي ،عثمان
ابن عمي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي،

( )ٜالحطاب ،محمد بن محمد ،مواىب الجميل شرح مختصر خميل ،دار الفكر .ٕٗٚ/ٗ ،والجطيب الشربيني ،مغني المحتاج
شرح منياج الطالبين ،دار الفكر .ٕٕٗ /ٕ ،والمرداوي ،عالء الدين ،اإلنصاف لممرداوي لمعرفة الراجح من الخَلف ،إحياء

التراث.ٖٜٗ /ٗ ،

(ٓٔ) الحطاب ،محمد بن محمد ،مواىب الجميل شرح مختصر خميل ،دار الفكر .ٕٗٚ /ٗ ،والمرداوي ،عالء الدين ،اإلنصاف
لممرداوي لمعرفة الراجح من الخَلف ،إحياء التراث.ٖٜٗ /ٗ ،

(ٔٔ) مراد فضل ،المقدمة في فقو العصر ،الجيل صنعاء.ٜٛ/ٔ ،

(ٕٔ) ابن نجيم المصري ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ٕ/ٛ ،وفي آجره :تكممة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن عمي الطوري
الحنفي القادري (ت بعد  ٖٔٔٛىا) ،دار المعرفة ،بيروت.

(ٖٔ) الحطاب ،الرُّعيني ،مواىب الجميل في شرح مختصر خميل.ٜٖٗ/ٚ ،

(ٗٔ) األنصاري ،زكريا ،أسنى المطالب شرح روض الطالب ،شرحا ولمغزي متنا ،طبعة دار الكتاب اإلسالمي ،القاىرة.ٖٗٓ/ٕ ،
(٘ٔ) ابن قدامة المقدسي ،الكافي في فقو اإلمام أحمد ،دار الكتب العممية.ٔٙٔ/ٕ ،
( )ٔٙابن قدامة ،المغني.)ٖٕٚ /٘( ،

( )ٔٚالحطاب ،الرعيني ،مواىب الجميل في شرح مختصر خميل .ٜٖٗ/ٚ ،وابن قدامة ،المغني.)ٖٕٚ /٘( ،
( )ٔٛعبد الرحمن يسري أحمد ،مجمة مجمع الفقو اإلسَلمي ،العدد (.)ٖٔ٘ٗ/ٛ

( )ٜٔالقري محمد عمي ،كساد النقود الورقية وانقطاعيا وغَلؤىا ورخصيا ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي .ٔٔٔ٘/ٜ ،ونزيو حماد،
قضايا فقيية معاصرة في المال واَلقتصاد ،صٔ .ٜٗورفيق المصري ،اإلسَلم والنقود ،ص٘.ٛ

(ٕٓ) منيم الشيخ عمي محيى الدين القره داغي ،في بحثو :تذبذب قيمة النقود الورقية عمى ضوء قواعد الفقو اإلسَلمي ،مجمة
مجمع الفقو اإلسالمي.)ٖٖٔ٘/٘( ،

(ٕٔ) السالوس ،عمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسَلمي .ٖٖٔ٘/٘ ،ورجح المنع وكذلك الشيخ محمد القري.

(ٕٕ) القري محمد عمي ،كساد النقود الورقية وانقطاعيا وغَلؤىا ورخصيا ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي.ٔٔٔ٘/ٜ ،

(ٖٕ) وىذا ما ذىب إليو المجمع الفقيي مجمة المجمع ،عٕٔ ،جٗ ،صٓٔ ،وع٘ ،جٖ ،ص .ٜٔٙٓوعبد السالم منصور ،مجمة
البيان العدد ٖٓٗ :رابط المقال بموقع المجمة .http: //www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?id=2321

(ٕٗ) صحيح مسمم ،كتاب :البيوع ،باب :بطالن بيع الحصاة ،والبيع الذي فيو غرر ،رقم (ٖٔ٘ٔ).)ٖٔٔ٘/ٖ( ،
(ٕ٘) الكاساني ،بدائع الصنائع .ٖٕٗٗ/ٚ ،والزيمعي ،عثمان بن عمي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.ٕٔٗ/ٗ ،
( )ٕٙالتمرتاشي ،محمد بن عبد اهلل الغزي ،بذل المجيود في مسالة تغير النقود ،جامعة القدس ،ص.ٛٚ

( )ٕٚالقري ،محمد عمي ،كساد النقود الورقية وانقطاعيا وغَلؤىا ورخصيا ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي.ٕٔٔ٘/ٜ ،
( )ٕٛالسبكي ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العممية.)ٕٗ/ٔ( ،
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( )ٕٜالقري محمد عمي ،كساد النقود الورقية وانقطاعيا وغَلؤىا ورخصيا ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي .)ٕٔٔ٘ /ٜ( ،قال في
بحثو :إن الربط بمؤشر تكاليف المعيشة سياسة ثبت فشميا عمميِّا في دول أميركا الالتينية ،وىي ت تعالس التضجم بل تؤدي
إلى تفاقمو وتسارعو كما ثبت من التجربة؛ ذلك ألن مستوى األسعار إذا زاد ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة ،األمر الذي يعني

أن جميع القروض والديون واتلتزامات المالية المؤجمة المربوطة ستزيد بنفس النسبة مما يزيد من تكاليف اإلنتاج ،األمر
الذي سينعكس عمى زيادة في معدتت األسعار فيرتفع المؤشر مرة أجرى وىكذا يدور اتقتصاد في حمقة مفرغة  ،...ومنيا،
أن الربط يؤدي إلى مزيد من الظمم وليس إلى استتباب أركان العدل في المجتمع؛ ذلك أن الربط إنما يحمي الدائنين عمى

حساب المدينين الذين ىم أبرياء من اقتراف "جريمة" التضجم ،والدائنون ىم األثرياء الموسرون والمدينون ىم في غالب األحوال

المستثمرون الذين ينفعون المجتمع بتوليد الثروة وايجاد فرص العمل لمناس ،وىم األفراد ذوو الدجول المتدنية الذين يشترون

حاجاتيم األساسية بالتقسيط والدفع اآلجل ،يؤدي الربط عندئذ إلى إعادة توزيع الدجل في المجتمع لصالح تمك الفئة الغنية،
ون ُدولَ ًة ب ْي َن ْاألَ ْغ ِني ِ
اء ِم ْن ُك ْم[الحشر.]ٚ :
فيضحى الحال كما حذرت منو اآلية الكريمةَ  :ك ْي ََل َي ُك َ
َ
َ
(ٖٓ) صحيح البخاري ،كتاب :اإليمان ،باب :الدين يسر ،رقم ( .)ٔٙ/ٔ( ،)ٖٜعن أبي ىريرة ،عن النبي  قال« :إن الدين يسر،
ولن يشاد الدين أحد إت غمبو ،فسددوا وقاربوا ،وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة».

(ٖٔ) ابن عبد البر ،اَلستذكار ،دار الكتب العممية .)ٖ٘ٛ/ٙ( ،وابن عبد البر ،الكافي ،دار الكتب العممية ،ص .ٖٜٓوالفراء أبو يعمى،
األحكام السمطانية ،دار الكتب العممية ،صٕ.ٔٛ

(ٕٖ) ابن عبد البر ،اَلستذكار.)ٖ٘ٛ/ٙ( ،

(ٖٖ) الفراء أبو يعمى ،األحكام السمطانية ،صٕ.ٔٛ

(ٖٗ) الزركشي بن بيادر ،خبايا الزوايا ،األوقاف الكويتية ،ص.ٖٔٛ
(ٖ٘) ابن عبد البر ،اَلستذكار.)ٖ٘ٛ/ٙ( ،
( )ٖٙالمرجع السابق.

( )ٖٚالكاساني ،بدائع الصنائع .ٖٕٗٗ/ٚ ،والزيمعي ،تبيين الحقائق .ٕٔٗ/ٗ ،والفتاوى اليندية ،دار الفكر .ٕٕ٘/ٖ ،وحيدر
عمي ،درر الحكام ،دار إحياء الكتب العربية .ٜٗ/ٖ ،وعميش ،محمد ،منح الجميل شرح مختصر خميل .ٖ٘٘/ٕ ،والرممي،

شياب الدين ،نياية المحتاج شرح المنياج ،مصطفى الحمبي .ٖٜٚ/ٖ ،والييتمي ،ابن حجر ،تحفة المحتاج ،دار إحياء

التراث .ٕ٘٘/ٗ ،والبيوتي ،منصور ،كشاف القناع ،دار الفكر .ٖٓٔ/ٖ ،وشمس الدين المقدسي ،الشرح الكبير عمى المقنع،
الكتاب العربي .ٖ٘ٛ/ٗ ،وابن قدامة ،المغني .ٖٙ٘/ٗ ،وابن مفمح ،المبدع ،المكتب اإلسالمي .ٕٓٚ/ٗ ،وابن تيمية الجد،

المحرر ،دار الكتاب العربي.ٖٖ٘/ٔ ،

( )ٖٛالفتاوى اليندية .ٕٕ٘/ٖ ،والكاساني ،بدائع الصنائع .ٖٕٗٗ/ٚ ،والزيمعي ،تبيين الحقائق ٗ.ٕٔٗ/
( )ٖٜعميش ،منح الجميل .ٖ٘٘/ٕ ،والرىوني ،حاشية الرىوني عمى شرح الزرقاني ،دار الفكر.ٜٔٔ/٘ ،
(ٓٗ) الشافعي ،األم ،دار المعرفة ،بيروت.ٖٖ/ٖ ،

(ٔٗ) المقدسي ،الشرح الكبير عمى المقنع.ٖ٘ٛ/ٗ ،

(ٕٗ) الفتاوى اليندية ،دار الفكر .ٕٕ٘/ٖ ،عميش ،محمد ،منح الجميل شرح مختصر خميل .ٖ٘٘/ٕ ،والييتمي ،ابن حجر ،تحفة
المحتاج ،دار إحياء التراث .ٕ٘٘/ٗ ،وابن تيمية الجد ،المحرر ،دار الكتاب العربي.ٖٖ٘/ٔ ،

(ٖٗ) الزيمعي ،تبيين الحقائق .ٕٔٗ/ٗ ،والفتاوى اليندية ،دار الفكر .ٕٕ٘/ٖ ،وحيدر عمي ،درر الحكام ،دار إحياء الكتب العربية،
ٖ .ٜٗ/وعميش ،محمد ،منح الجميل شرح مختصر خميل .ٖ٘٘/ٕ ،والرممي ،شياب الدين ،نياية المحتاج شرح المنياج،
مصطفى الحمبي .ٖٜٚ/ٖ ،والبيوتي ،منصور ،كشاف القناع ،دار الفكر .ٖٓٔ/ٖ ،وابن قدامة ،المغني .ٖٙ٘/ٗ ،وابن مفمح،
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التضخه اليقدٍ وأثره علِ األجىر والديىٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدع ،المكتب اإلسالمي.ٕٓٚ/ٗ ،

(ٗٗ) الكاساني ،بدائع الصنائع .ٖٕٗٗ/ٚ ،والفتاوى اليندية ،دار الفكر .ٕٕ٘/ٖ ،وحيدر عمي ،درر الحكام ،دار إحياء الكتب
العربية.ٜٗ/ٖ ،

(٘ٗ) الرىوني ،حاشية الرىوني عمى شرح الزرقاني لمتن خميل.ٕٔٓ/٘ ،

( )ٗٙالكاساني ،بدائع الصنائع .ٖٕٗٗ/ٚ ،والزيمعي ،تبيين الحقائق .ٕٔٗ/ٗ ،والمقدسي ،الشرح الكبير عمى المقنع.ٖ٘ٛ/ٗ ،
( )ٗٚعميش ،منح الجميل .ٖ٘٘/ٕ ،والرممي ،الشياب ،نياية المحتاج لمرممي .ٖٜٚ/ٖ ،والييتمي ،تحفة المحتاج.ٕ٘٘/ٗ ،

( )ٗٛصحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب :العروض في الزكاة ،برقم ( .)ٔٔٙ /ٕ( ،)ٔٗٗٛحديث الصدقات ،عن أنس عن النبي .

ومن بمغت صدقتو بنت مجاض وليست عنده ،وعنده بنت لبون فإنيا تقبل منو ويعطيو المصدق عشرين درىما أو شاتين ،فإن لم
يكن عنده بنت مجاض عمى وجييا ،وعنده ابن لبون فإنو يقبل منو وليس معو شيء».

( )ٜٗصحيح البخاري ،كتاب :الصيام ،باب :صدقة الفطر صاعا من زبيب ،برقم ( .)ٖٔٔ /ٕ( ،)ٔ٘ٓٛعن أبي سعيد الجدري ،
قال« :كنا نعطييا في زمان النبي  صاعا من طعام ،أو صاعا من تمر ،أو صاعا من شعير ،أو صاعا من زبيب» ،فمما
جاء معاوية وجاءت السمراء ،قال« :أرى مدا من ىذا يعدل مدين».

(ٓ٘) مسند أحمد ،ط الرسالة (ٕٗ )ٜٚ/عن عائشة ،أنيا قالت :ما رأيت صانعة طعام مثل صفية ،أىدت إلى النبي  إناء فيو
طعام ،فما ممكت نفسي أن كسرتو ،فقمت :يا رسول اهلل ،ما كفارتو؟ فقال" :إناء كإناء ،وطعام كطعام" ،وصححو األرنؤوط.

(ٔ٘) صحيح البخاري ،كتاب :البيوع ،باب :إن شاء رد المصراة وفي حمبتيا صاع من تمر برقم ٕٔ٘ٔ .)ٚٔ/ٖ( ،أجبره أنو سمع

أبا ىريرة  ،يقول :قال رسول اهلل « :من اشترى غنما مصراة ،فاحتمبيا ،فإن رضييا أمسكيا ،وان سجطيا ففي حمبتيا

صاع من تمر».

(ٕ٘) وفاقا لما مال إليو ق ار ار المجمع مجمة المجمع (عٕٔ ،جٗ ،صٓٔ ،وع٘ ،جٖ ،ص.)ٜٔٙٓ
الح ْبس في الدين وغيره ،برقم ( ،)ٖٕٙٛتحقيق :األرنؤوط (٘ .)ٖٗٚ /عن عمرو
(ٖ٘) سنن أبي داود ،كتاب :القضاء ،باب :في َ
ِ
ِ
وعقوبتَو" .قال ابن المباركُ :ي ُّ
ِ
ابن َّ
عرضوُ :يغمَّظُ لو،
حل
رضو
الشريد عن أبيو ،عن
َ
َ
رسول اهلل  قال" :لَ ُّي الوا ِجد يحل ع َ
حب ُس لو وحسنو األرنؤوط.
وعقوبتُوُ :ي َ
(ٗ٘) ابن جزي ،القوانين الفقيية ،صٖ .ٕٜوالحطاب ،مواىب الجميل .٘ٗ٘/ٗ ،وعميش ،منح الجميل .ٗٚ/ٖ ،والشيرازي،
الميذب .ٖٔٓ/ٔ ،والرممي ،الشياب ،نياية المحتاج .ٕٕٕ/ٗ ،والييتمي ،تحفة المحتاج.ٗٗ/٘ ،

(٘٘) ابن حزم ،المحمى.)ٜ٘ٓ/ٜ( ،

( )٘ٙابن تيمية ،مجموع الفتاوى.)ٖ٘٘/ٕٜ( ،

( )٘ٚابن عابدين ،رد المحتار .ٔٚٔ/ٗ ،وعميش ،منح الجميل .ٗٚ/ٖ ،والرممي ،الشياب ،تحفة المحتاج .ٗٗ/٘ ،والنووي ،روضة

الطالبين .ٖٖ-ٖٕ/ٗ ،وابن قدامة ،المغني .ٖٕٗ/ٙ ،والبيوتي ،كشاف القناع .ٖٓٓ/ٖ ،والبيوتي ،شرح منتيى اإلرادات ،دار
الفكر.ٕٕ٘/ٕ ،

( )٘ٛالحاكم ،المستدرك عمى الصحيحين ،كتاب :البيوع ،رقم (ٖٕٓٗ) .)ٙ٘ /ٕ( ،قال الذىبي :عمى شرط مسمم.
( )ٜ٘صحيح البخاري ،كتاب :البيوع ،باب :بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ثم ذكر ىذه األثار.)ٖٛ/ٖ( ،

(ٓ )ٙالزركشي البحر المحيط في أصول الفقو .)ٔٚٔ/ٚ( ،والرىوني ،تحفة المسؤول في شرح مختصر منتيى السول.)ٕ٘ /ٗ( ،

(ٔ )ٙراجع ىذه األقوال في :الموسوعة الميسرة في فقو القضايا المعاصرة ٕٙٚ ،جزء الماليات .وممن قال ترد بالقيمة :الشيخ

القره داغيو في بحثو :تذبذب قيمة النقود الورقية عمى ضوء قواعد الفقو اإلسَلمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي،)ٖٖٔ٘ /٘( ،
وىو قول عبد اهلل بن منيع في حال تم التضجم الحاد ولم يسمم الدين بسبب المماطمة مجمة مجمع الفق او اإلسالمي،)ٔٛٗٛ/٘( ،
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والجالف في تقدير بماذا يقيم الدين عند القول بالتقويم ،تراجع :في المصدر نفسو.
(ٕ )ٙالطبري جامع البيان ،تحقيق :شاكر .)ٕٗ /ٙ( ،والبغوي ،تفسير البغوي ،طيبة .)ٖٗٗ /ٔ( ،وابن عطية ،المحرر الوجيز
في تفسير الكتاب العزيز.)ٖٚٗ/ٔ( ،
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